Gakushū to sōgo sayō no ninshikiron : mokuhyō shikō no tekiōteki kōi shutai wa ninshikiteki kōi shutai de aru by アンザイ, ユウイチロウ et al.
 1 
報告番号 甲 ○乙 第   号            氏名 安西 祐一郎 
 
 
論文題目 The Epistemology of Learning and Interaction: A Goal-Directed  






主査  慶應義塾大学文学部教授                 岡田 光弘 
  文学研究科委員     
副査  慶應義塾大学文学部教授                 柏端 達也 
  文学研究科委員  
副査  名古屋大学大学院情報学研究科教授 
        戸田山 和久 
副査     名古屋大学大学院情報学研究科教授          
三輪 和久 
 





















                                                                        
Chapter 1 Theory and Models of Learning  
（第１章 学習の理論とモデル）                                          
1.1 What is Learning? 
（学習とは何か？）                                                             
1.2 Some Earlier Research on Learning 
（初期の学習研究）                                               
1.3 The Influence of the Science of Information on Studies on Learning 
（学習研究への情報科学の影響）                
1.4 Learning by Doing: The Theory and Implications 
（することによる学習：理論とその意味）                                  
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1.5 Understanding by Doing in Learning by Doing 
（することによる学習におけるすることによる理解）                                   
1.6 Summing Up 
（要約すると）                                                                   
1.7 More Recent Cognitive Research Relevant to Our Work 
（我々の研究に関連したさらに最近の認知研究）                          
1.8 Concluding Remarks 
（結言）                                                           
References 
（引用文献）                                                                      
Note 
（注）                                                                             
 
Chapter 2 Theory and Models of Interaction 
（第２章 相互作用の理論とモデル）                                      
2.1 What is Interaction?                                                           
（相互作用とは何か？） 
2.2 Interaction: From Conventional Research to a New Methodology for 
Understanding and Design                                                                    
（相互作用：従来の研究から理解とデザインの新しい方法論へ） 
2.3 The PRIME (Physically grounded human-Robot-computer Interaction in 
Multi-agent Environment) Project 
（PRIME（複数の行為主体を含む環境における物理的に接地された人間-ロボット- 
コンピュータ間相互作用）プロジェクト） 
2.4 Human-Robot Interaction by Information Sharing                              
（情報共有による人間-ロボット間相互作用） 
2.5 Interaction by Information Sharing: The Theory                                 
（情報共有による相互作用：理論） 
2.6 Implications of the Theory of Interaction by Information Sharing 
（情報共有による相互作用の理論の意味） 
2.7 What Does Our Research of 25 Years Tell Us About Interaction by 
Information Sharing?                                                                            
（25年間にわたる我々の研究は情報共有による相互作用について何を教えてくれ 
るか？） 
2.8 Human-Robot Interaction by Information Sharing: Implications from 
Cognitive Studies                                                                       
（情報共有による人間-ロボット間相互作用：認知研究からの意味） 
2.9 Functionally Networked Neural Platforms for Interaction by 
Information Sharing 
（情報共有による相互作用のための機能的にネットワーク化された神経基盤） 
2.10 From Information Exchange to Information Sharing: The New State of 
Interaction Research                                                                     
（情報交換から情報共有へ：相互作用研究の新たな状態） 
2.11 Concluding Remarks                                                         
（結言） 
References                                                                       
（引用文献） 
Notes                                                                            
（注） 
 
Chapter 3 Representations from Process-Oriented Constructivist’s Standpoint 
（第３章 プロセス指向構成主義者の立場からの表象） 
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3.1 Representations and Process-Oriented Constructivism 
（表象とプロセス指向構成主義） 
3.2 Representations as Triadic Relations                                            
（三項関係としての表象） 
3.3 Frameworks and Factors for Representational Contents and Structures 
（表象の内容と構造の枠組みと要因） 
3.4 More Factors for Representational Structures: Knowledge 
Structuralizability,  
Cognitive Strategies, and the Structured World 
（表象構造のさらなる要因：知識の構造化可能性、認知方略、構造化された世界） 
3.5 Classification of Formats for Representations                                  
（表象のための表示形式の分類） 
3.6 Goal-Directed and Strategy-Driven Representing: Examples from Our 
Cognitive Studies 
（目標指向および方略駆動によって表象すること：我々の認知研究からの例） 
3.7 Placing Process-Oriented Constructivism in Epistemology: An Introduction 
（認識論の中にプロセス指向構成主義を位置づけること：はじめに） 
3.8 Sculpting an Epistemic Agent: Why Must an Active Agent be Epistemic? 
（認識的行為主体を彫琢すること：能動的行為主体＜目標指向の適応的行為主体と
同意＞が認識的でなければならないのはなぜか？） 
3.9 What Do Representations Mean to Goal-Directed Adaptive Agents? Existence  
of Represented Entities 
（表象は目標指向の適応的行為主体にとってどんな意味をもつのか？表象される 
対象の存在） 
3.10 Structures and Contents of Complex Internal Representations 
（複雑な内的表象の構造と内容） 
3.11 Knowledge-How and Belief-How: From Our Standpoint 
（いかにしての知識といかにしての信念：我々の立場から） 
3.12 Causal, Attributional, Teleological, and Rational Relations of Goal 
States and  
Actions in Internal Representations 
（内的表象における目標状態と行為の因果的、帰属的、目的論的、および合理的関 
係） 
3.13 Social Aspects of Epistemology and Our Process-Oriented Constructivism 
（認識論の社会的側面と我々のプロセス指向構成主義） 
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